









The Consistency of the Embodiment of Spatial Expressions on Delayed Tests
in Reading Instruction Using English Literature
Michiko Kumada
Abstract: Using literary texts in English education in Japan has come under question in 
general. Literary texts, however, have a strong relationship with the linguistic systems of 
everyday English language. This study has shown the reading instruction of literary texts 
with reference to cognitive linguistics. The instructions were 1) grammatical instruction with 
illustrations of schemas and Japanese translation by a lecturer, 2) drama activity in groups, 3) 
watching a ﬁ lm adaptation, 4) writing learning assessments. This paper aims to clarify whether 
students 1) draw the illustrations of the schemas of target spatial expressions which were given 
instruction during reading instruction, 2) understand from target words other related spatial 
expressions, and 3) extend prototypes to their psychological meanings. The experimental group 
(41 university students) were asked to draw illustrations of spatial expressions, and then to add 
their explanations and English examples to their illustrations in a delayed test performed 5 
months after reading instruction. Students were divided into two groups, an experimental group 
and a control group. This paper showed that 1) the experimental group made more illustrations 
of schemas for target words than the control group did, 2) the experimental group understood 
from the target words other non-target words, and 3) a few subjects of the experimental group 
extended the prototypes to their psychological meanings.

























































































文学教材である Alice’s Adventures in Wonderland におい
て，頻度が最も高かった of, in, at, on を問う36問のテ
スト（紙面の都合上省略）である。指導前・指導後の















子が描かれる場面では‘[Alice] peeped over the edge 






















１） 指導項目であった target word のスキーマ図が描
けるか。









































解指導で扱ったものは target word とし，指導を加
えていない空間表現は non-target word として定めた
（表１）。



























































Target word の on が表面（surface）に接している







5ࡘࡢどⅬ target word non-target word
A) point at, away, to from 
B) line  on, off, across, over along 
C) surface on, off, across, over through 
D) area in, into, out of through 
E) volume in, into, out of through 















1 of 62 14 about  5
2 in 41 15 off 5
3 at 28 16 round 5
4 on 26 17 upon 5
5 to 20 18 out of  4
6 down 17 19 under 4
7 for 16 20 across 3
8 with 15 21 away 3
9 up 13 22 near 3
10 by 8 23 from 2
11 into 8 24 among 1
12 out 8 25 between 1




















具体図にした統制群 S36は，above, between, in, into, 













解のみならず，target word から non-target word へ
の拡張が頻繁に見られた。例えば，target word 間同
士の理解として，実験群上位 S21の at では，「主に
場所を表す前置詞だが，ある一点のことを指す。似
たような意味を持つ in もあるが，in はある一定の範
囲内のどこかに収まっている状態を示し，at はある
一定の範囲内の特定の一点を意味する。」と説明され





over-above は３名が挙げられる。Non-target word へ
の拡張の例としては，例えば，above を説明するた





Target word の over と non-target word の above に











ここで述べる on から above へ，over から above
へと理解が拡張したという意味は，target word に
より，non-target word の理解が深まったということ
















拡張事例には，心理だけでなく，in a low voice な









下の方向に動いていく動きを表す。He looks down 







の文学教材 Alice’s Adventures in Wonderland において，
日常世界からファンタジー世界へのシフトが起こった
と感じ取ったようにも解釈できる。
また，実験群上位 S24は into について，「into は，
物の中に何かがちょうど入っているような状態を示し



















解への応用では，target word から target word へ，
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に，He’s walking toward the river．と彼が「海に向
かって」歩いているという意味を作る。さらに，物理
的な【何かに向かって，向けて】から派生して，目標
の意味になると They’re saving money toward a new 
house．などと「新居を建てるために」となる。
